





1. Some approaches to treatment of patients with 
thyroid nodular diseases in the Semipalatinsk 













療法を施行した。治療前， 1 ' 3 ' 6 ' 12ヵ月後に
エコー下で結節の容積測定と吸引細胞診を行ったO 硬
化療法による甲状腺結節の12ヵ月後の縮小率は ade-






2. A single nucleotide polymorphism in the trans-
membrane domain coding region of HER-2 is 
associated with development and malignant phe-


























3. Elevated C-reactive protein is a risk factor for the 

























4. Determination of total homocysteine in dried 
blood spots using high performance liquid chro-



































5ョ Theligands of peroxisome proliferator-activated 
receptor (PPAR) gamma inhibit growth of human 
esophageal carcinoma cells through i「1ductionof 






［方法］ peroxisome proliferator【activatedreceptor 
(PPAR）γ リガンドである Troglitazoneによる抗腫
蕩効果とその作用機序の検討を食道癌細胞株 TEI.3. 
7. 8. 12. 13を用いて行った。
｛結果］ Troglitazone には TE7.8. 12. 13が timeand 










6. Accumulation of β－catenin protein and mutations 
in exon 3 of β－catenin gene in gastrointestinal 
carcinoid tumor 
（消化管カJレチノイド腫蕩における β－cateninの蓄
積と β－catenin遺伝子の変異）
藤森正彦
創生医科学専攻先進医療開発科学講座（外科学）
消化管カルチノイド 72例を対象とし，カルチノイ
ドにおける Wntシグナル伝達経路異常の解析を行っ
た。／3-cateninぅ cyclinDlの免疫染色と／3-cateninぅ
APC遺伝子のダイレクトシークエンスを行った。 F目
catenin免疫染色では， 57症例（79.2%）が陽性で，
cyclin Dl免疫染色は61症例（84.7%）が陽性であっ
たO Iヨ四catenin遺伝子異常は27症例（37.5%）に認め，
